The absorption changes at 254 nm which are coupled with the formation of plastohydroquinone (PQ = ) depend strongly on the intensity and duration of the actinic light ( fig. 2) . At an intensity of 10 6 erg-sec -1 -cm -2 and a duration of 0,1 sec, maximal reduction is obtained. The reduction of chlorophyll-ai ° was followed by absorption changes at 703 nm. From the changes at 254 and 703 nm ( fig. 3 and tab. 1) follows: PQ=:Chl-ai = 5:1 (with As = 1,3-10 4 MMol^-cm -1 for PQ at 254 nm and As = 3,6• 10 4 Z-Mol -1 -cm -1 for Chl-ai at 703 nm). This value corresponds to a pool of plastoquinone with a dynamic capacity of ten electrons. This value is exactly the same as that which was derived in another way in the preceding paper 3 . The time course of the reduction of plastoquinone is given by an exponential function (figs. 4 and 5) with a rate constant for the reduction k/ = 35 sec -1 at 25 °C. Together with the rate constant for the reoxidation (k 2 ' = 11 sec -1 , see next paser 6 ), it follows for the total photochemically engaged plastoquinone PQ 0 : Chl-ai = 6.5 : 1.
Reduktion des Plastochinon in Abhängigkeit von der Belichtungsintensität und der Belichtungsdauer
Chloroplasten wurden zunächst mit fernrotem Dauerlicht hv\ (^ = 718nm) bestrahlt. Dieses Licht erregt praktisch nur Chlorophyll-ai 1 The reoxidation at the time t' (see fig. 2 
Die Gerade entspricht dem theoretischen Verlauf ln(l-(Al/I)I(AI/I) t-^-oo) = -(ki'+k2')-t, mit (V+V) =

Zur Plastochinonoxydation bei der Photosynthese
) follows (d[PQ=]/dt) t'=-k t '[PQ=]
( fig. 3 ) with k,' = ll sec" 1 at 25 °C.
The kinetics can be interpreted by assuming a pool of PQ between the two light reactions I and II with a dynamic capacity for ten electrons, and an electron acceptor pool U with a capacity for five electrons (see figs. 7, 8 and 9) . Members of U are chlorophyll-ai , cytochrome-f and three unknown intermediates. The kinetics should depend on the redox state of these pools. The path and reaction times of the electron flow between the two light reactions are depicted in fig. 13 . The phenomena described for isolated chloroplasts appear also for whole chlorella cells ( fig. 10) . In chlorella the electron acceptor is formed by Avi-light in >0,5 sec.
K-ferricyanide has a special function among the electron acceptors. On the addition of K-ferricyanide (>10~4Mol//) plastoquinone which is reduced in long flashes is completely oxidized without far red background light ( fig. 11 ). This indicates that the electrons produced in long flashes are removed from the chain by K-ferricyanide at U (see fig. 12 ).
Kinetik der Reoxydation des
reduzierten P 1 a s t o c h i n o n s Nach Abschalten der Belichtung wandelt sich das im Licht reduzierte Plastochinon wieder in die oxydierte Form um. Der Mechanismus der Reoxydation kann unter drei verschiedenen Bedingungen untersucht werden (s. Abbn. 1 a, b, c) . 
a) Ohne Zusatz eines Elektronenakzeptors
Während der Belichtung wird Plastochinon vollständig reduziert (Abnahme der Absorption bei 254 nm) (s. Abb. 1 a, Phase 1). Nach der Belichtung verbleibt das Plastochinon im reduzierten Zustand (Phase 2). Erneute Belichtung führt praktisch zu keiner weiteren Reduktion.
b) Mit Zusatz eines Elektronenakzeptors A
Um eine Reoxydation von PQ = zu ermöglichen, muß der Chloroplastensuspension ein künstlicher Elektronenakzeptor, z. B. Benzylviologen, zugesetzt werden. Nach Belichtung und anschließender Dunkelzeit beobachtet man -in Abb. 1 b -, daß ca. 50% des im Licht gebildeten PQ = reoxydiert werden. Die Reoxydation ist abhängig von der Konzentration des Elektronenakzeptors. Man erreicht den Grenzwert
